



Traditional tales (koji) in michiyuki passages: 
With particular reference to otog凶 shi
Jacqueline Pigeot* 
Many michiyuki passages, regardless on the genres in which 
they occur, draw upon traditional and classical tales (koji) which 
concern visits to famous places in the course of a journey. 
The speaker discusses the following points which have 
arisen out of her examination of about twenty michiyuki 
passages in otogizoshi. 
(1) The number and percentage of michiyuki passages which 
allude to koji. 
Roughly half of al michiyuki passages studied contain 
allusions to koji. Moreover, these tend to be the longer of the 
passages. 
(2) Is the occurrence of koji related to particular types or 
categories of otogizδshi? 
There appears to be a particularly high rate of occurrence in 
so-called kuge shoseおu.
* Jacqueline Pigeot パリ第7大学教授
(3) How many koji are alluded in a passage, and how long are 
the allusions? How are they introduced into the michiyuki 
passage? 
In the case of koji which tend to be written in especially 
lyrical prose, how are these woven into the poetic fabric of 
the michかukipassage? 
(4) The content一一scenesfrom tales of poets （初・Jindenseおu)
Buddhist sermons, and monogatari, historical incidents, etc.-
and literary origins of koji. 
The koji which feature in michiyuki passages represent a 
very limited selection, the overwhelming majority being 
based on literary works and historical, figures from the 
Heian period. 
(5) The significance and function of koji in michかukipassages. 
It must not be forgotten that meanings differ from example 
to example, depending on the nature and number of koji 
references in each passage and the way these are woven into 
the whole. As a case study, I take the story Asagao noおuyu
no miya, which contains a striking number of koji allusions. 
In conclusion, I compare michiyuki passages in literary genres 
other than otogizoshi, and try to ascertain whether or not those 


















































































































































































































































4 「筑波問答J（岩波古典大系「連歌論集」 82ペー ジ）。
討議要旨
能の道行についての質問があり、臼田座長の指名により小西甚一氏から以
下の如き説明があった。ワキの道行にも『夕顔』に見る如く故事を扱ったも
のはあるが、少ないかも知れない。能に診ける道行の意味は非常に大きく、
観客の代表者ともいうべきワキとともに、観客はどこか日常住む時間と別の
時間の世界につれてゆかれ、そこで前ジテに会う。早歌や今様などの古い道
行などの形が能に入って来たのだろうが、地名が入っているのが重要で、そ
の土地のスピリットのようなものとそこで出会い、そこを通ることにより別
の世界につれてゆかれる。太平記の道行なども生きている世界から死の世界
へつれられてゆかれる。以上の説明の後小西氏より、お伽草子の道行き文に
そうした機能があるかどうかとの質問があり、発表者より御伽草子の道行文
で、次元が変わることはないのではないかとの発言があった。角田一郎氏よ
り、軍記道行きとして代表的な『太平記』『平家物語Jの東下りの道行から、
道行文一一散文及び和歌による故事一一道行文という型を考え、そういう型
で 『朝顔の露の宮Jを考えると13回の繰り返しがあらわれているとの指摘が
あった。リディン氏より、道行文は日本独特のものであるかとの質問に対し、
発表者より、地名尽し程度のものはないことはないが、日本独特のものであ
ると思うとの発言があった。
